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介護現場からみたサービス構造と施設評価への影響
（質問紙調査からみた長崎県特別養護老人ホームにおける現状）
内 田 延 佳
杉 原 敏 夫
Abstract
For the aim of understanding of the service level at nursing spots in
the special nursing home for elderly located in Nagasaki prefecture, the
questionnaire survey to staffs and managers is researched and the serv-
ice factors to the satisfaction of nursing spots are extracted and weight-
ed. Especially, the hypothesis assuming that the services based on hu-
man respects are affected from the morale of staffs is verified. At the
result, it is verified that the morale is latently concerned with the spot
valuation (nursing satisfaction)．It assigns also that the morale im-
provement can give the elevation of the spot valuation. At the research
of questionnaire survey, eighteen homes in Nagasaki prefecture are
selected and 516 samples (63.3％) are analyzed．
Keywords: Special nursing home for the elderly, Factor analysis,
Nursing satisfaction degree, Multi regression analysis, Evaluation of







































































































































因子１ 因子２ 因子３ 因子４ 因子５
H3 0.6874 0.1065 0.0834 0.1565 0.1245
H5 0.6481 0.2186 0.2222 0.1453 0.0821
H4 0.6076 0.2726 0.2199 0.2198 0.1548
H2 0.5288 0.2098 0.3252 0.1638 0.1452
G2 0.1940 0.8652 0.0721 0.0528 0.0909
G3 0.1843 0.6887 0.1838 0.0905 0.1147
G1 0.1299 0.5040 0.1254 0.1781 0.0145
G4 0.1553 0.1306 0.8363 0.0778 0.0535
G5 0.2671 0.2572 0.5934 0.1959 0.1514
H1 0.4131 0.1177 0.4773 0.0003 0.1415
F3 0.0829 0.2179 0.0307 0.6844 0.2992
F1 0.2154 0.0957 0.0545 0.5645 0.2313
F2 0.2259 0.0610 0.2840 0.4206 0.0949
F4 0.1345 0.0732 0.1264 0.2723 0.8139






































標 準 偏 回
帰 係 数
Ｐ値 判定 Ｔ値 標準誤差
因子1 0.3053 0.2902 0.0000 [**] 8.1966 0.0373
因子2 0.3167 0.3244 0.0000 [**] 9.2763 0.0341
因子3 0.3595 0.3579 0.0000 [**] 10.1978 0.0353
因子4 0.2543 0.2226 0.0000 [**] 6.2111 0.0409
因子5 0.1113 0.1072 0.0028 [**] 3.0058 0.0370
定数項 3.4966 114.0495 0.0307
[精度]
決定係数 Ｒ２ ＝ 0.4681
自由度修正ずみ決定係数 Ｒ２’＝ 0.4621
重相関係数 Ｒ ＝ 0.6842
自由度修正ずみ重相関係数 Ｒ’ ＝ 0.6798





変動 偏差平方和 自由度 不偏分散 分散比 Ｐ 値 判定
全体変動 345.2449 444
回帰による変動 161.6177 5 32.3235 77.2763 0.0000 [**]
































標 準 偏 回
帰 係 数
Ｐ値 判定 Ｔ値 標準誤差
因子1 0.2357 0.1806 0.0000 [**] 4.8399 0.0487
因子2 0.3981 0.3288 0.0000 [**] 8.9194 0.0446
因子3 0.4626 0.3712 0.0000 [**] 10.0361 0.0461
因子4 0.3150 0.2223 0.0000 [**] 5.8851 0.0535
因子5 0.1428 0.1108 0.0034 [**] 2.9475 0.0484
定数項 3.2494 81.0610 0.0401
[精度]
決定係数 Ｒ２ ＝ 0.4092
自由度修正ずみ決定係数 Ｒ２’＝ 0.4024
重相関係数 Ｒ ＝ 0.6397
自由度修正ずみ重相関係数 Ｒ’ ＝ 0.6344





変動 偏差平方和 自由度 不偏分散 分散比 Ｐ 値 判定
全体変動 531.3124 444
回帰による変動 217.3935 5 43.4787 60.8028 0.0000 [**]




























































標 準 偏 回
帰 係 数
Ｐ値 判定 Ｔ値 標準誤差
因子1 -0.0429 -0.0472 0.3248 [ ] -0.9858 0.0435
因子2 0.0250 0.0293 0.5351 [ ] 0.6208 0.0403
因子3 -0.0369 -0.0422 0.3739 [ ] -0.8902 0.0415
因子4 0.0384 0.0410 0.3909 [ ] 0.8588 0.0447
因子5 0.1555 0.1586 0.0010 [**] 3.3092 0.0470
因子6 0.0255 0.0281 0.5550 [ ] 0.5907 0.0432
因子7 0.0753 0.0751 0.1140 [ ] 1.5835 0.0476
因子8 -0.0374 -0.0385 0.4162 [ ] -0.8137 0.0460
定数項 0.0000 0.0000 0.0365
[精度]
決定係数 Ｒ２ ＝ 0.0400
自由度修正ずみ決定係数 Ｒ２’＝ 0.0224
重相関係数 Ｒ ＝ 0.2001
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自由度修正ずみ重相関係数 Ｒ’ ＝ 0.1496




変動 偏差平方和 自由度 不偏分散 分散比 Ｐ 値 判定
全体変動 268.6071 443
回帰による変動 10.75634 8 1.3445 2.2683 0.0220 [* ]





















標 準 偏 回
帰 係 数
Ｐ値 判定 Ｔ値 標準誤差
因子1 0.0554 0.0561 0.2517 [ ] 1.1477 0.0483
因子2 0.0055 0.0059 0.9031 [ ] 0.1218 0.0448
因子3 0.0092 0.0096 0.8424 [ ] 0.1990 0.0460
因子4 0.0306 0.0301 0.5374 [ ] 0.6173 0.0496
因子5 -0.0050 -0.0047 0.9236 [ ] -0.0960 0.0521
因子6 0.0060 0.0061 0.9001 [ ] 0.1256 0.0479
因子7 -0.0352 -0.0322 0.5067 [ ] -0.6646 0.0529
因子8 0.0113 0.0107 0.8253 [ ] 0.2208 0.0510
定数項 -0.0001 -0.0022 0.0406
[精度]
決定係数 Ｒ２ ＝ 0.0054
自由度修正ずみ決定係数 Ｒ２’＝ 0.0000
重相関係数 Ｒ ＝ 0.0734
自由度修正ずみ重相関係数 Ｒ’ ＝ 0.0000




変動 偏差平方和 自由度 不偏分散 分散比 Ｐ 値 判定
全体変動 316.3239 440
回帰による変動 1.70251 8 0.2128 0.2922 0.9685 [ ]
回帰からの残差変動 314.6214 432 0.7283
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